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Abstract — English is one of the communication tools used by humans, and this is the very reason 
why English learners take pleasure in making themselves understood in English and understanding 
others’ English. However, under the current situation in which new corona virus has spread globally, 
communicative activities using English in lessons have been limited in terms of amount of time and 
method of classes. This essay presents what Tottori University Junior High School has carried out, 
using methods of Large Grammar by ADACHI Kazumi of Tottori University, in English classes of 
each grade year, thinking about what kind of communication activities can be practiced, whether 
they can help develop students’ ability in expressing themselves, and finally how teachers can give 
students chances to feel the joy of communication with others in English.   
 










































































































図 3-1 Large Grammar のイメージ 
 
英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

















図 3-2 Large Grammarワークシート 
 









例文   
チャンク  3   + チャンク  10     
＝ We should speak three languages. 
チャンク  8  +  チャンク  4     






























































X＋４＝     
１＋X＋Ｙ 







１＋３＝     











Have you ever played soccer? 
I’ve been interested in it since I was a little. 
Why don’t you go to the park to play it? 
I’m glad to play with you. 
 
生徒 B 
I wanted to be a doctor. 
I wanted to see pandas. 
I wanted to be a vet. 
I wanted to be a nurse. 
 
生徒 C 
Have you ever been to Okinawa? 
Why don’t you go hopping with me? 
I’ve been interested in basketball. 







































A: Have you ever been to Australia? 
B: No, I haven’t. I wanted to go there when I 
was a child. 
A: Really? Me too. Why don’t you go there this 
weekend? 




A: Have you ever been to New York? 
B: No, I haven’t, but I’ve been interested in 
New York since I was a little. 
A: I’ll visit there tomorrow. Why don’t you go 
there? 
B: Really? I’d love to. （35語） 
 
生徒 C 
I’ve been interested in sushi. Sushi is Japanese 
original food. When I have a good thing, I 
usually go to sushi shop. I think sushi is the 
most delicious food in the world. Why don’t 
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英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 












































表 4-1 英語の授業で一番楽しみにしていること 
（複数回答可） 
 
















































































































図 4-1 生徒の自己紹介文 
図 4-2 生徒の自己紹介文 
 
英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 






























表 4-3 英語の授業で一番楽しかったこと 
（複数回答可） 
 




















図 4-3 生徒の作ったセレブレター 










































5. 2 年生の取り組み 
5.1 学年の概要 








































身につけたい力 4月 12月 
話す力 6% 66% 
聞く力 34% 55% 
読む力 34% 34% 
書く力 54% 74% 
 
英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 









5.3 Large Grammar 活動 
英作文指導の中で生徒がやりくりする場
面を作るために，足立和美鳥取大学名誉教授
が提唱される Large Grammar活動（以下 LG活
動）の手法を元にして，既習のチャンクを使
った即興のやりとりに取り組んだ。 




図 5-１ ペア活動の様子 
 
 
図 5-2 チャンク表例 
 
やりくり授業では，LG活動の３種類の活動
































































































図 5-3 ６月に書いた英作文 （13 文）    図 5-4 ７月に書いた英作文 （１７文） 
Expansion活動（例）生徒 Bの英作文 
  
図 5-5 ６月に書いた英作文 （５文）    図 5-6 7 月に書いた英作文 （1０文） 
 
英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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 表 5-１ 5 分間で書いた英文の数 




























増えた 18 23 41 62％ 
減った 8 5 13 19％ 
変わらない 7 5 12 18％ 
 
6 月には，6 文～10 文程度の英作文を書く
生徒の割合が最も多かったが，1 ヶ月後の活

































図 5-7 他者と共に考える（協同学習・ペア） 
 
 


























































表 5-3 英作文の授業におけるプロセス 
学習形態 学習活動 







































英語科のやりくり例    
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図 5-10 生徒 A が書いた英文（12 月） 
 
図 5-11 生徒 B が書いた英文（12 月） 
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6. ３年生の取り組み 


































    図 6-１ 定型を使い作文をする活動例 



















































                 
 This curry is too spicy to eat.       
                 
                 
                 
 
 
                 
 I ate bread instead of rice.        
 I played baseball instead of playing tennis. 
                 
too 形容詞 to 動詞の原形 
instead of 名詞（動名詞）～ 
 
英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 






















本校で使っている教科書 New Crown English 




Today, you are going to learn about a boy called 
William Kamkwanba. This is a picture of him. He 
was 14 years old like you at that time. First of all, 
I’d like to check where he is from. Have you ever 
heard of the country called Malawi?（現在完了・
過去分詞） It’s a small country in Africa（図 6-
3）. I’d like to give you a hint. Malawi is as large 
as Kyushu, Shikoku, Chugoku and Kinki District
（図 6-4）. Talk with your partner to find where 
Malawi is. （中略）Now, can you guess what 
languages are spoken in Malawi? Choose one 
from a. to c., then choose one from d. to e.  
 
  この英文を導入するにあたり，生徒は図 6-
1 にあるワークシートを手元に持ち学習を進




図 6-2 生徒用ワークシート 
 
 
図 6-3 アフリカの地図 
 
 
図 6-4 日本とマラウィの比較地図 





























































本校使用の教科書 New Crown English 













6.5  「話すこと（発表）」の試み 
 
英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



































① Let’s Talk 1（道案内をしよう）学習後の発表 










③ Lesson 5 Brazil の Use Read（Ken のスピー
チ） を学習後，班のメンバーで Ken になりき
り，暗記して自分の言葉として音読発表する。 
   内容を捉える学習では，本文を読むのでは
なく，本文を聞き，概要を捉える活動とした。 






図 6-6 生徒用ワークシート 
 











⑤ Let’s Talk 4 を学習後，学習した文法（関係














































  ２．どちらかと言えば自信がなかった。 
  ３．どちらともいえない。 
４．どちらかと言えば自信があった。 





図 6-7 発表活動に取り組む以前の 
人前で話すことについての自信 









  ２．どちらかと言えば自信がなくなった。 
  ３．以前と変わらない。 
４．どちらかと言えば自信がついた。 





























英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 








  ２．どちらかと言えば工夫をしなかった。 
  ３．どちらともいえない。 
４．どちらかと言えば工夫をした。 
  ５．工夫をした。 
 












  ２．個々の発音をよくする 
  ３．話す速度を工夫する 
４．アクセント・イントネーションに 
気を付ける 
  ５．台本（教科書本文等）にメモやしるしを 
つけて練習する。 
  ６．友達，家族，先生に分からないことを 
尋ねる 
  ７．友達や家族に，自分の発表する英語を 
聞いてもらう 
  ８．身振り・手ぶりをつける 













図 6-11 発表活動(Lesson 6)の 
ワークシートの工夫 
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図 6-13 班の仲間と話し合いながらの 
発表の準備 
  
図 6-14 発表活動(Lesson 6)のワークシートに 
記入している生徒 
  












  ２．どちらかと言えば消極的だった。 
  ３．どちらともいえない。 
４．どちらかと言えば積極的だった。 
  ５．積極的だった。 
 
























英語科のやりくり例    
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



















  ５．その他 
 


















感としても，Lesson 5 より Lesson 6の発表のほう
が，生徒が思いを込めて発表していたように思う。 
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